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  Advariced testicular tumor was treated in 7 patients with reductive retroperitoneaHymphade－
nectorny， radiotherapy and chemotherapy with bleomycin and vinblastine： Chemotherapy consisted
of 5 mg bleomycin daily intramuscularly for consecutive 14 days and 10 mg vinblastine intravenously
on days l a夏d 8 in total 20 mg． The same maintenance chemotherapy was given in every 2～3血onths
for 2 years． Tumor reductive lymphadenectorpy was done after 1500一．2000 rad radiation of Linac
on abdomen， or the chemotherapy． After the operation， radiotherapy was given until total dosis
of 4000－6000 rad．
  All seven patients who had bulky retroperitoneal tumor ． are alive and free of disease for more
than 3 months to 37 months， average of 14 months．
  We believe that reductive lymphadenectomy， radiotherapy’and chemotherapy with bleomycin
and vinblastine are a major advance in the management of patients with disseminated testicular cancer．
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第8日5mg， BLM 5 mg×22日，第2回をll月に
VBL第1日10mg，第8日5mg， BLM 5 mg×16
日，第3回を1978年3月，第4回を8月にそれぞれ




























































りcis－Pt 30 mg×5日， VBL 20 mg×1日， BLM
30・ng静脈注入，6月22日cis－pt 35 mg×5日， VBL
lOmg×2日， BLM 30 mg，7月18日VBL lOmg×






























    の軸回転がみられる．
    と    ぬせにル ロよ  ぬロエヒロ ナ 口個●は刀、・芯1訓土幸ノ頃里蜴’
め維持療法がおくれたが，IO月と，1980年1月にBL箪












































ロ サ ノさムロ ぬ ぬめ。石耕’用猟広 1089
らば，副作用の少ない5・ngの筋注がよいと思い，
















BLM， VGRの使用で効果少なく， BLM， VBLの投
与によって肺転移巣の著明な縮小が認められたが，当
センター受診後1年1ヵ月で死亡した．少なくとも
BLM， VCRの併用より， BLM， VBLの併用の効果
を認識した症例である．症例12は，高位除睾術後も
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Table 4．睾丸腫瘍死亡症例
   年齢       組症例
   患側
織  stage転移部位後腹膜  放射線  BV 除睾一死亡編藩治療雛期間
   28 Embryonal Ca
8AA     ＋      皿  両 肺
   左Cholioca
   399KKｶEmb・y・n・I C・m両三








11TS Seminomall  後腹膜 Linac （腹） 8月
左
29
12HS Embryonal Ca ∬  後腹膜Linac（腹） ＋ 6月
右
46
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